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L’Institut de Recherche Environnementale de Bossou 2016.6.28 5年間
(IREB) （自動継続）
Institute of Wildlife Conservation National Ping加ng 2008.1.24 10年間
University of Science and Technology 
Seoul Grand Park (Seoul Zoo) 2010.4.28 
Faculty of Science, Chulalongkom University 2010.5.24 
5年間
（自動継続）
The University of Zurich, Vetsuisse Faculty多Clinicof 
2012.6.20 
3年間
Zoo Animals, Exotic Pets and Wildlife （自動継続）
Faculty of Science, University of Kinshasa, Democratic 
5年間





Mada. Indonesia ο014.1.1～） 
The Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 2013.11.13 5年間
Bogor Agricultural University, Indone唱ia
The School of Anthropology and Sociology, Sun Yat 
2015.3.11 5年間
S巴nUniversity, China 
The faculty of Humaniti巴sand Social Sciences, 
Dep白色即日tof Sociology and Anthropology, Universi匂 2015.8.15 10年間
。fSri Jayawan知1epura,Sri L出正ka
TheZoologi叫 Parle白卵白tio民官1ailand 2015.12.15 5年間
National Primate Research Center of 
2015.12.15 5年間Thailandβmlalongkom University，η1ailand 
5年間
National Institute ofEcolo勤，Republic of Korea 2016.4.5 （自動継
続）
THEDEPARTh伍NTOF ANTHROPOLOGY AND 
5年間
THE SCHOOL OF BIO恥fiDICALSCIENCESきKENT 2016.7.27 
STATE UNIVERSITY, USA (2016.8.1～） 
THE LESτ耳RE. FISHER CEN!ER FOR TIIB 
STUDY AND CONSERVATION OF APES 
(L町COLNPARK ZOO) 2016.11.11 5年間
THE POLLY H. HIX INSττTUTE FOR RESEARCH 
AND CONSERVATION （町DIANAPOLISZOO) 
Th巴NationalInsti旬teof Advanced Studies Bangalore, 
2016.12.19 10年間
India 
The Resem-ch Center for Ecology and Forestry , 2016.6.1 5年間
D.R.Congo 
TheDepar出回tof Archaeology組 dNational Museum 5年間
。ftheMinぽryofReli♂ous Affairs and Cul旬re,Nay 2017.12.13 （自動継
Pyi Taw, Mya且mar 続）
2009.7.3 
Or包1gUtan Foundation 2010.11.1 























Renata Andreia da Silva Mendon伊 （課程）・Developmentof independence and behavior of wild immature East Bomean 
orangutans (Panga pygmaeus maria), Danum Valey Conservation Area （ダナムパレイ保護区の東ボノレネオオランク
ータン （Pangapygmaeus maria）の未成熟個体における目立性と行動の発達）
柳輿鎮 （RYU,Heungjin) （課程）: Mechanisms and socio・sexualfunctions of female sexual sweling, and male mating 
strategies in wild bonobos （野生ボノボのメスの性皮腫脹のメカニズムと社会的 ・性的機能とオスの交尾戦略）




寺田佐恵子 （課程）: Habitat use ofbonobos atWamba, D.R.Congo:utilization of diverse vegetation including 抑 制 pyand
anthropogenic habitat （コンゴ民主共和国ワンバにおけるボノボの生息地利用：湿地及び人為利用地を含む多様
な植生の活用）























受入教員 ・MacIntosh Andrew 
研究題目： ニホンザノレにおける行動の時間的区間的分析







J Duboscq （フランス所属 ・無）
(2017.9.9～2019.9.8) 
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